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The purpose of our study is to evaluate the long axis (longitudinal distance), short axis
(transverce distance) and thickness of renal parenchyma (anteroposterior distance) through the
use of multi-detected computed tomography (MDCT), especially reconstructed coronal image. We
categorize the renal diffuse disease to acute diffuse renal disease and chronic diffuse renal disease
with the result of the biopsy or the information through the use of electric medical records. The
datas with MDCT are evaluated for each acute diffuse renal disease and chronic diffuse renal
disease.
In conclusion the long axis (longitudinal, distance), short axis (transverce distance) and
thickness of renal parenchyma (anteroposterior distance) through the use of MDCT may be to
useful evaluate chronic diffuse renal disease.
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急性びまん性腎疾患 １（人） ４（人） １（人）
慢性びまん性腎疾患 ６（人） ４（人） １（人）
表２ 短径（横径）について
＜正常値 正常値 ＞正常値
急性びまん性腎疾患 ４（人） ２（人） ０（人）
慢性びまん性腎疾患 １１（人） ０（人） ０（人）
表３ 実質の厚さ（前後径）について
＜正常値 正常値 ＞正常値
急性びまん性腎疾患 ３（人） ０（人） ３（人）
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図２ 慢性びまん性腎疾患
両側腎委縮が見られる。生検ではIgA腎症であった。
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